



X-ray Investigation of the Carbon Steel charged with Hydrogen 




































組成と機械的性質をそれぞれ Table.1， Table. 2 iこ示
す.
Table.1. Ch巴micalcomposition of testing material 
















Fig. I Dimension of Fatigue specimen. 
D.C. 






Table.3. Experimental condition of X-ray 
Apparatus JEOL DX-GE拘E
Characteristic X-ray Co-K“ 
Filter Fe 
Diffraction plane (310) 
Tube VOltag'e 35KV 
Tube Current 10 mA 
Comparative substance A'/， powder 
Camera length 70mm 
Collimator 1mmφdouble plnhole 
Exposure time 40 mmutes 
Insident angle O. 15' 30.45 
3. 実験結果および考察
材料K水素吸蔵を 60分， 120分， 180分， 240分間施し
た試験片と素材との表面層f?:X線を照射して背面反射法
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Fig.3. Relation between charging time and 
the diameter of XーrayLine Profile. 
(a) Chargin'/， time : 0 min. 
(bl Charging time : 30 min. 






(C) Charging time : 60min. 
(d) Charging time : 120min. 







240分施した後の応力はら， = -16.58mg/m1.l， よって水














おいては -13.82K9/tm> と圧縮力であり，蒲地， Tetel-
mal1の結果との閥には矛盾が生じている. また仮l乙水
( e) Charging time : 180 min. 
(f) Charging time : 240min. 




























Fig'.4. Space of between bOdy cεntered 
cubic lattice. 
⑨= The larg'est space : (お，泣，0) 






















































像から考察する， Photo2 (ゆ， Photo2 (b) ， Photo2 
(c)にその観察結果を示す.
水素吸蔵を施した炭素鋼のX線的研究


































































































愛工大研報必7. 72 (1972) 
③ 片岡隆，岩永弘之
愛工大研報 %0.8 73 (1973) 
(4) 蒲地一義
材料学会誌 vol.18.%0.599. (1969) 
